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Abstract 
This research examines the service industries expanding to overseas from 
host country to local countries. Especially, it focuses on the tacit knowledge 
transfer an approach based on Organizational socialization.    
At first, we describe the role of knowledge receiver in effective tacit 
knowledge transfers. And we consider how to transfer and soak to the local 
staffs.  
We made classifications into four different factors for effective tacit 
knowledge transfer; personnel systems, the strong power in headquarters, the 
voluntary self-development, building a great relationship of trust with dyad. 
Finally, we reviewed the research framework for the process for tacit 
knowledge transfer.   
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図 1 SECI モデル 















































表 1 知識移転に影響を与える要因(因子) 
〔出典〕Winter(1987)、 Kougut and Zander(1993)、 Kought(1995)を基に筆者作成 
 
知識提供者側(knowledge sender)と知識獲得者側(knowledge receiver)の関係性： 




















暗黙／形式知 観察可能性 教育可能性 複雑性 システム依存性 
Winter(1987) ○ ○ ○ ○ ○ 
Kougut and Zander(1993) ○  ○ ○  






一方で Reagans & McEvily(2003)は紐帯が強ければ強いほど、知識獲得者に力を貸そう
とする作用が働き、暗黙知の移転は容易になると論じている。すなわち、暗黙知の知識移
転は紐帯、すなわち知識提供者および獲得者双方の「信頼性」によって影響されることを





































 リーダーシップ＞  
＜現地従業員の  
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注：） 
 本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業：挑戦的萌芽研究（15K13043）「サービス
産業におけるボーングローバル企業の出現可能性と競争優位の解明＜2015 年度～2017 年
度＞」（研究代表者：村瀬慶紀）の助成を受けて行った研究成果の一部である。  
